




A Clarification of the Characteristics of Kei Nishikori's Plays 
through a Qualitative Studying Method: Finding Out the Heart of  






   This note is a clarification about playing-style of Kei Nishikori, the Japanese top ranking tennis 
player. His performance in 2015 season was ranked at the world top 10 level, and the correct 
explanation of his characteristics of playing-style become important as his achievements attract 
attention of players and coaches. In order to clarify his basic play-style qualitatively, KJ method 
which is one of methods for qualitative studies in Japan is employed. One video, a singles match, 
the third round of 2015 Rogers Cup is selected as an object that is. His play in the match was 
described in writing by the point, and the most impressive content is chosen each game as a 
representative. 20 representative content are grasped for proceed making the heart of his basic 
playing-style. There are three components; a) to taking a risk as gambit of contentious tactics for 
initiatives or for a dominant position, b) his effective double-handed backhand as a resort at every 





錦織圭選手（以下、「錦織」とする）は、2015 シーズンの ATP ワールドツアー（以下、
「ツアー」とする）・ファイナルズへ出場を果たした。同シーズンに世界ランキング（以下、





































































































Nishikori  Goffin 
JAPAN COUNTRY BELGUIM 
4 SEED 13 
25 AGE 24 
178cm HEIGHT 180cm 
75kg WEIGHT 68kg 
2007 TURNED PRO 2009 
10 SINGLES TITLES 2 
4 CURRENT RANKING 14 












１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 
錦 織 ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ 
ゴフィン ○ ― × ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― ○ ― × ― ○ ― 






表３ 試合の STATS. 
MATCH SUMMARY 
Nishikori 6-4 6-4 Goffin 
10 ACE 6 
1 DOUBLE FAULTS 4 
61 1ST SERVE IN % 50 
86 1ST SERVE PTS WON 82 
50 2ND SERVE PTS WON 42 
30 WINNERS 13 
24 UNFORCED ERRORS 21 
8/12 NET POINTS WON 4/8 
2/5 BREAK POINTS WON 0/2 
181 KMH AVG. 1ST SERVE SPEED 178 KMH 
138 KMH AVG. 2ND SERVE SPEED 148 KMH 
61 POINTS PLAYED ON SERVE 66 
14 FOREHAND WINNERS 6 
4 BACKHAND WINNERS 1 
44 PTS WON UNDER 5 SHOTS 39 
15 PTS WON BETWEEN 5-9 SHOTS 11 
6 PTS WON OVER 9 SHOTS 9 
58/127 TOTAL PTS WON 69/127 
1356 M TOTAL DISTANCE RUN 1448 M 
MATCH TIME 1:25 
 
次に、試合動画に実施した狭義 KJ 法について基本的な情報をまとめる。元ラベルの枚


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高等教育推進センター紀要 「リベラル ・ アーツ」 11号




錦織の US オープン 2015 における一回戦敗退のニュースは、活躍が期待されたことか
ら衝撃的なものであった。しかし、前哨戦に当たるカナダで開催されたロジャーズ・カッ
















































































































KEI NISHIKORI.COM、http://www.keinishikori.com/（2016 年 10 月 20 日閲覧） 
高橋一博ほか「錦織圭選手の 2012 年グランドスラム大会における戦術の多変量解析」『テニスの科学』
Vol.21、日本テニス学会、pp.78-79、2013 年。 
日本テニス協会編『JTA テニスルールブック 2015』公益財団法人日本テニス協会、2015 年。 
ベースボール・マガジン社編『テニスマガジン』第 47 巻 2 号（錦織圭 2015 シーズン総決算号）、2015
年。 
宮地弘太郎ほか「テニスのシングルスゲームにおいて流れを掴む局面でのプレーとは―2014 全豪オープ
ンテニス ナダル対錦織を考察する―」『テニスの科学』Vol.23、日本テニス学会、pp.84-85、2015 年。 
 
注 
1) 高橋正則らは、2012 年に開催された第 24 回日本テニス学会において、「錦織圭選手の 2012 年グラン
ドスラム大会における戦術の多変量解析」の題名で、錦織の戦術に関する報告をしている。 
2) 宮地弘太郎らは、2014 年に開催された第 26 回日本テニス学会において「テニスのシングルスゲーム
において流れを掴む局面でのプレーとは－2014 全豪オープンテニス ナダル対錦織を考察する－」の題
名で、錦織のプレーと試合の局面に関する報告をしている。 
3) 研究対象とした動画は次のものである。「ATP テニス ワールドツアー2015：ロジャーズ・カップ～モ







マガジン社編『テニスマガジン』第 47 巻 2 号（錦織圭 2015 シーズン総決算号）。 
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